Japanese and Chinese Children’s Use of Spatial Reference Frames in a Reconstruction Task: The Effects of Experimenter’s Position by Zheng, Xiaolin & Sugimura, Shinichiro
― 5 ―
原著論文幼年教育研究年報　第39巻　5－11




Japanese and Chinese Children’s Use of Spatial Reference Frames  
in a Reconstruction Task
― The Effects of Experimenter’s Position ―
Xiaolin ZHENG1, Shinichiro SUGIMURA2
Abstract: Humans typically use three kinds of spatial reference system to understand the world: 
the relative reference frame, the absolute reference frame, and the intrinsic reference frame. In the 
current study, we used a reconstruction task (the animals-in-a-row task) to examine the 
development of the spatial reference system in children. Japanese and Chinese children aged 3-5 
years participated in experiments to examined whether Japanese and Chinese children utilized 
different reference frames in a reconstruction task and whether children utilized different 
reference frames when the experimenter’s position was changed. The results revealed that 
Chinese children using relative or absolute reference frame increased with age and the other 
responses decreased with age. However, in Japanese children only the other responses decreased 
with age. In addition, both Japanese and Chinese children tended to use absolute reference frames 
when the experimenter was in an absolute position, and they tended to use the relative reference 
frame when the experimenter was in a relative position.









































































































い。Li & Gleitman （2002） は， 動物課題を用いて， 
固有的参照枠として呈示テーブルの一端にラン



































































































































































実施順 位置相対 位置絶対 その他 位置相対 位置絶対 その他
年少
相⇒絶 1.83 （0.98） 0.83 （1.17） 0.33 （0.52） 0.83 （0.75） 1.17 （0.75） 1.00 （0.89）
絶⇒相 1.25 （0.89） 0.88 （0.64） 0.88 （0.64） 1.25 （0.46） 1.00 （0.53） 0.75 （0.71）
年中
相⇒絶 1.85 （0.99） 0.85 （0.99） 0.31 （0.63） 1.54 （0.78） 0.92 （0.76） 0.54 （0.88）
絶⇒相 1.46 （1.05） 1.15 （0.99） 0.38 （0.51） 1.62 （0.77） 0.92 （0.76） 0.46 （0.52）
年長
相⇒絶 1.80 （0.79） 0.70 （0.67） 0.50 （0.53） 1.70 （0.95） 1.00 （0.94） 0.30 （0.48）
絶⇒相 1.08 （0.79） 1.58 （0.90） 0.33 （0.49） 1.33 （0.78） 1.42 （0.90） 0.25 （0.45）
完全相対 完全絶対 その他 完全相対 完全絶対 その他
年少
相⇒絶 1.67 （0.82） 0.50 （0.84） 0.83 （0.41） 0.83 （0.75） 1.17 （0.75） 1.00 （0.89）
絶⇒相 1.00 （0.93） 0.88 （0.64） 1.13 （0.64） 1.13 （0.35） 1.00 （0.53） 0.88 （0.64）
年中
相⇒絶 1.69 （1.11） 0.54 （0.78） 0.77 （1.01） 1.15 （0.99） 0.77 （0.73） 1.08 （1.12）
絶⇒相 1.08 （1.12） 0.62 （0.77） 1.31 （1.11） 1.31 （0.63） 0.62 （0.51） 1.08 （0.64）
年長
相⇒絶 1.10 （0.74） 0.40 （0.70） 1.50 （0.97） 1.20 （0.79） 0.80 （1.03） 1.00 （1.05）
絶⇒相 0.75 （0.75） 1.33 （0.98） 0.92 （0.90） 0.92 （0.67） 1.08 （0.90） 1.00 （0.85）
実験者の位置　相対 実験者の位置　絶対
実施順 位置相対 位置絶対 その他 位置相対 位置絶対 その他
年少
相⇒絶 1.30 （0.82） 0.30 （0.48） 1.40 （0.70） 0.70 （0.48） 0.80 （0.79） 1.50 （0.71）
絶⇒相 1.20 （0.79） 0.60 （0.52） 1.20 （0.92） 0.80 （0.63） 0.80 （0.63） 1.40 （0.52）
年中
相⇒絶 1.44 （0.51） 0.75 （0.58） 0.81 （0.54） 1.25 （0.68） 1.06 （0.85） 0.69 （0.70）
絶⇒相 1.25 （0.68） 0.63 （0.62） 1.13 （1.02） 1.19 （0.75） 0.63 （0.62） 1.19 （0.75）
年長
相⇒絶 1.63 （0.96） 0.44 （0.81） 0.94 （0.68） 1.06 （0.57） 1.31 （0.79） 0.63 （0.72）
絶⇒相 1.20 （0.68） 1.07 （0.70） 0.73 （0.59） 1.47 （0.92） 0.73 （0.59） 0.80 （0.77）
完全相対 完全絶対 その他 完全相対 完全絶対 その他
年少
相⇒絶 1.00 （0.82） 0.10 （0.32） 1.90 （0.88） 0.20 （0.42） 0.20 （0.42） 2.60 （0.70）
絶⇒相 0.70 （0.67） 0.30 （0.48） 2.00 （0.94） 0.40 （0.52） 0.40 （0.52） 2.20 （0.63）
年中
相⇒絶 1.06 （0.85） 0.63 （0.62） 1.31 （0.87） 1.06 （0.68） 0.50 （0.73） 1.44 （0.81）
絶⇒相 1.13 （0.62） 0.56 （0.63） 1.31 （0.95） 1.13 （0.62） 0.38 （0.50） 1.50 （0.73）
年長
相⇒絶 1.25 （1.00） 0.38 （0.72） 1.38 （0.89） 0.94 （0.57） 1.06 （0.85） 1.00 （0.73）


























位置 （相対， 絶対）×実施順 （実験者位置相対→
実験者位置絶対，実験者位置絶対→実験者位置































結果， 完全相対に関しては， 年齢 （F（2,77）=6.32, 
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